














   In order to train excellent sport analysts, it is a need to have experiences of sport analytics from the junior 
period. In this research, we examined the reliability of the measurement when a performance measurement 
application was used for junior high / high school tennis players (n = 6). The game was recorded by a fixed 
camera from the position of 10 meters behind the court and 4 meters high. The inter-rater reliability between 
the evaluator by the coach of the tennis club who has 5 years instruction experience and the tennis player of 
the tennis competition history for 10 years was confirmed. Using the data of tennis coach as the criterion of 
reliability, we confirmed the reliability of the performance data measured by the players themselves. In this 
method, coordinate data used Pearson's product moment correlation coefficient and student non-paired t test, and 
category data used coincidence rate and Kappa coefficient. As a result, high reliability was confirmed for both 
coordinate data and category data. However, it became clear that the low reliability showed with Y-coordinate 
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をほぼ完全または完全一致（almost perfect or 
perfect agreement）、0.61 ～ 0.80をかなりの
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相関係数 t値 自由度 P値 平均値(cm) 標準偏差 最大値 最小値 t値 自由度 p値
打点 X座標 265 0.99 111.8 263 0.00 4.18 33.19 73.81 -6.27 -0.10 527.99 0.92
Y座標 265 1.00 293.7 263 0.00 22.41 65.65 291.06 4.73 -0.01 527.76 0.99
プレースメント X座標 260 0.99 110.3 258 0.00 4.64 34.50 277.74 2.41 -0.06 518.00 0.96
Y座標 260 0.99 123.4 258 0.00 6.93 82.80 284.90 -6.65 -0.11 519.00 0.91
度数
度数 一致率(%) カッパ係数 z値 p値
ショット 265 87.5 0.81 22.5 0.00
打点高 171 74.9 0.76 20.2 0.00
スピン 171 79.0 0.76 17.9 0.00
度数 一致率(%) カッパ係数 z値 p値
ショット 299 82.3 0.75 24.9 0.00
打点高 167 73.1 0.72 20.9 0.00
スピン 175 81.1 0.82 20.4 0.00
度数 一致率(%) カッパ係数 z値 p値
ショット 299 88.3 0.84 28.0 0.00
打点高 167 73.4 0.76 22.4 0.00
スピン 175 79.4 0.81 20.6 0.00
度数 一致率(%) カッパ係数 z値 p値
ショット 299 85.6 0.80 27.5 0.00
打点高 167 75.4 0.75 21.5 0.00








相関係数 t値 自由度 P値 平均値(cm) 標準偏差 最大値 最小値 t値 自由度 p値
打点 X座標 297 0.97 75.8 300 0.00 30.5 23.5 122.3 0.0 -0.06 591.94 0.95
Y座標 297 0.88 31.6 300 0.00 46.7 50.0 311.9 0.0 -0.90 592.00 0.37
プレースメント X座標 295 0.96 62.7 300 0.00 27.7 28.1 285.4 0.0 0.06 587.90 0.95
Y座標 295 0.97 72.9 300 0.00 47.2 59.2 330.9 0.0 0.13 587.95 0.90
測定値の相関 測定値の差
相関係数 t値 自由度 P値 平均値(cm) 標準偏差 最大値 最小値 t値 自由度 p値
打点 X座標 297 0.99 119.6 300 0.00 27.1 20.9 105.6 0.0 0.00 591.76 1.00
Y座標 297 0.97 67.5 300 0.00 40.3 44.6 253.3 0.0 0.98 588.17 0.33
プレースメント X座標 295 0.99 153.4 300 0.00 20.2 20.0 180.8 0.0 -0.06 587.69 0.95
Y座標 295 0.99 104.2 300 0.00 40.5 54.0 344.3 0.0 0.34 587.96 0.73
測定値の相関 測定値の差
相関係数 t値 自由度 P値 平均値(cm) 標準偏差 最大値 最小値 t値 自由度 p値
打点 X座標 297 0.98 78.6 300 0.00 25.9 20.2 94.8 0.2 0.00 591.76 1.00
Y座標 297 0.88 31.1 300 0.00 51.6 58.2 348.4 0.3 0.98 588.17 0.33
プレースメント X座標 295 0.98 81.0 300 0.00 23.7 25.3 266.3 0.0 0.13 587.95 0.90
Y座標 295 0.97 64.5 300 0.00 43.9 57.2 341.9 0.0 0.44 588.00 0.66
度数
度数
度数
選手群Aと選手群B
選手群Aと評価者
選手B群と評価者
表3　選手群A、選手群B、評価者における座標データの信頼性
図1　ビデオカメラの設置位置（左）と試合映像のスクリーンショット（右）
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図3　信頼性の検証モデル
図2　アプリケーションのウィンドウ画面．ムービープレイヤー（左），スカウティングインター
フェース（中央），データセット（右）から構成される（徐8）より引用）．
